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 実施された授業は，1 回 50 分の 4 回であった。対象は，高校 1 年生であった。4 回の参
加者数は，日により異なり，9 人から 15 人であった。また，授業終了時には，英語の発話
に対する苦手意識並びに英語を用いることが体育授業に与える影響について質問紙に対
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The new Course of Study aims improving competency in using foreign language. On the other 
hand, conveying content easy to understand to others is the task to be solved in physical education. 
Based on this recognition, this study aims to clarify the effect of the combined program with English 
and physical education on reducing fear to use English and self-assessment of their motivation to 
engage in physical education was examined. To achieve these goals, through applying the 
procedures in Sport Education and Cooperative Learning, scenes for using social skills in positi ve 
interdependence were set intentionally.   
4 lessons were implemented. 1 lesson was 50 min. Subjects were 1 st grader in senior high 
school. Participants numbers differed was day by day. It was between 9 to 15. At the end of each 
lesson, participants have answered their self-assessment in 4 scale. 
Even through lessons were short and participants were unstable, effect on reducing negative 
assessment on competency in using English and positive effect on motivating them in engaging 
physical education lesson were suggested. On the other hand, tasks is left behind such as setting 
peer assessment and examining effect on integrated use of plural English skills in fixed members.   
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る 効 果 を 検 討 し て い る 。 そ こ で は ，



















































































表 1 本研究の対象者数一覧 
1日目 2日目 3日目 4日目





 表 2 は，4 日間に実施したプログラム並びに各
日程で提供した英語表現の一覧である。 
対象は，通常の授業が終了した後，本プログラ
ムに希望で参加した 24 名の生徒で，1 日の展開
は，50 分であった。 























合, 仲間を鼓舞する掛け声(Let’s～/ Keep～! We 




































名がいたため，出席者数よりも回答者数が 1 名, 
少なくなっている。 
表 3 アンケート回答者数 
1日目 2日目 3日目 4日目
12 9 15 12
 
＊著者作成。 
表 2 実施したプログラム並びに提供した英語表現 






日本語 /英語 活動②ゲーム 日本語 /英語





























5) Dig(Catch)! Set! Swing! / We gonna make it!
2) My fault! My bad! (Sorry!)
6) 他 (自然発生的に生ずるもの）
3) Never mind! Don’t worry! It’s OK!




3) Never mind! Don’t worry! It’s OK!
5) Dig(Catch)! Set! Swing! / We gonna make it!
6) 他 (自然発生的に生ずるもの）→Keep ( it )on! /
Are you OK? / Let's go! / Go for next!





・Have fun!OK? / You bet! Stay cool!
・Thanks good practice! / You,too!
・ I got it！ / My bad! / Never mind! / Take it
easy! /
2) My fault! My bad! (Sorry!)
4) Good Job! You’re good!(誉め言葉 )
4日目
5) Dig(Catch)! Set! Swing! / We
gonna make it!
6) 他(自然発生的に生ずるもの）
→Common! / Take it easy! /
1) I got it! / Yours！
2) My fault! My bad! (Sorry!)
3) Never mind! Don’t worry! It’s OK!
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 表 4 は，これらのプログラムの参加者が英語の
苦手意識の低減に対する効果に関して下した自己
評価の結果を示している。4 日間のプログラムに
対して参加者が示した自己評価は，全 17 項目で 3
点以上となった。 




12 項目で 3 点以上となった。 
 
5. 考察 
 本研究の目的は，次の 2 点であった。 
1)体育授業が英語発話への自身, 苦手意識低減に
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